




The purposes of this study were to examine the effect of extensive reading (ER) in EFL 
classes for Japanese university freshmen and to find what the tendency of the participants 
was likely to make ER activities more effective. An ER program was conducted for two 
semesters. None of the participants were English majors. In every lesson, the first 30 
minutes of the class were allocated for ER activities. The books they read were of their 
own choice. The participants were strongly advised not to use dictionaries but to use in-
ferences when they encountered unknown vocabulary during their reading. When the re-
sults of pre- and post-tests and the participants’ reading records were analyzed, it was 
found that their scores in the vocabulary/grammar section improved significantly. Also it 
was found that the participants who have a higher English level tended to read larger 
amount of words, and that successful readers had a tendency to read easier and shorter 
books consistently in larger amounts. Not raising the difficulty level of the books too fast 






The Effects of English Extensive Reading in Class and 
Observations from the Participants’ Records in Reading:



































多読についてDay and Bamford （1998）は、「比較的難解な文章を辞書と文法知識を多用して解
釈し、書かれている内容を解釈するスタイルの精読と異なり、多読とは、言語の形よりも意味に
注目し、早い速度で大量に文章を読み進めるスタイルである」（p.5）、と述べている。「言語の形






海外での多読研究報告は、小学生、中学生についてのものが多いようである（Hafiz and Tudor, 




























































の研究者の意見が一致するところである。 また、Liu and Nation （1985）やNation （2001）は、現
出語彙の95％がカバーできていれば文章は無理なく理解できる、と示しているが、こうした





























0レベル （0.3-0.9） ～250語 490冊　
1レベル （1.0-1.9） ～500語 545冊
2レベル （2.0-2.9） ～800語 547冊
3レベル （3.0-3.9） ～1300語 217冊
4レベル （4.0-4,9） ～2000語 181冊
5レベル （5.0-5.9） ～2800語 71冊







































































Δ値平均値 SD 最高値 最低値 平均値 SD 最高値 最低値
文法・語彙 20 11.64 2.8 20 7 13.68 2.97 20 8 -4.56** 0.73
ライティング 10 5.41 2.09 9 3 5.73 2 10 3 -.65 0.15
リーディング 15 9.27 3.06 14 5 10.05 2.52 14 5 -2.05 0.26
リスニング 30 16.64 5.11 26 6 17.73 5.11 25 8 -1.18 0.21





































































































???参加者A 16 39,153 68 0.9 0.4 0.54 0.13 1.25 0.5 0.84 0.22
参加者B 12 61,447 69 1.25 0.4 0.75 0.26 1.75 0.7 1.03 0.26
参加者C 11 59,373 93 1.25 0.3 0.62 0.19 1.25 0.4 0.94 0.28
???参加者D -6 41,839 53 1.4 0.4 0.76 0.24 2.2 0.9 1.3 0.47
参加者E -6 151,201 86 2.2 0.3 0.51 0.12 2.1 0.8 1.26 0.45
















Readersを好んで選書しているのであるが、Nation and Ming-tzu （1999）は、学習者が高頻度で単
語に遭遇できるようにデザインされているGraded Readersは語彙習得には効果的である、と述べ
ている。また大槻・高瀬（2014）は、何度も同じ単元を読む（中学校などの）教科書の場合は、
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